










































Dynamics of knee extension motion with a weight I
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ここで、I0 は膝下部重心 G のまわりの慣性モーメ

































































































































































































   The equation of angler motion to the rapid extension of 
a knee which is weighted is derived.  In order to construct 
such an equation of motion, a function, with respect to 
the time variable, of the ratio of an output muscle force 
to the maximum muscle force must be introduced.  From 
some phenomenological discussions, such a function is 
decided.
参考文献と脚注









R.Penrose 著、林一 訳、心の影 １、みすず書房
（2001）
























６）P.D.Hogan, R.B.Gorman, G.Todd, S.C.Gandiva 
and R.D.Herbert, J.Biomechanics 38, 1333－1341
（2005）
７）Dempster, WADC Tecnical Report 55, Wright-






















14）R.Mader 著、 時 田 節 訳、 プ ロ グ ラ ミ ン グ
MATHEMATICA、ピアソン（1999）
15）R.J.Gayload・S.N.Kaminn・P.R.Wellin 著、榊原
進 訳、Mathematica プログラミング、近代科学
社（1994）
16）なお、定数項ははじめから考慮する必要がない
ことに注意せよ。というのは、それが存在する
とωゼロでもρ（t）がゼロにならない。すなわ
ち下腿が鉛直下方向に静止している状態でも、
（時間的に増大する）膝関節トルクが出力され
てしまうことになり、物理的に矛盾した結果を
導いてしまう。

